



Telomerization of Styrene 
Kousaku ASADA， Hiroshi OKAMOTO， Shinji INAGAKI 
The telomerization of styrene was carried out with various telogens， and under suitable 
conditions low-molecular weight telomers were formed. 
Among the several alkyl halides that were used as telogen of the free radica1 initiated 
resctions， especially such halides as iodoform， methylene iodide， and bromoform gave the 
telomers contained a few styrene units. 
Oligomers having some hydroxy gnoups were synthesized by the co-t己lomerizationof 
styrene旦ndβhydroxyethyl-methacrylatein the isopropanol solution. 
The monomeric thlomer was obtained by the ionic telomerization of styrene and acetic 
acid systems. The effect of reaction time， kind and concentration of the catalyst，丘ndratio 



































































































































































































































ム (CHI3)， ヨウイ七メチレン (CH，I，) ヨウ化メチル
(CH，I)，を用い，開始剤， a， a' アソビスイソブチ























































の順位は CCl.>CHC18，CH，Cl，; CHBr8>CH，Br，; 
CHI8>CH，I， >CH31であるので前述の第二の条件を
























の濃度は全量 301/leに対して lmeとした. 水駿基含有率
はどーJレリー法11)によった.
得られたテロマーは全て白色粉末で，一般にアルコー





















































































































































































LewislO)法によりスチレン (r1) と HEMA(r，)の其
重合反応性比を求めた.
r1 =0.28， r2 =1.05， 
さて，水酸基含有率から生成テロマーの組成を求める
と.実験者弓14の場f'i， HEMAが48.86?V-スチレンが51.
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実験番号 開始剤濃度*幻 収率制〉 平均分子景判〕
('16) (勉)
T--8 。 0.96 
9 1 2.14 
10 5 5.77 215.4 
11 10 15'26 228.2 
12 15 45.07 238.8 


























実験番号 開始剤 収 率平均分子量(必〕
T-]3 I流酸 60.75 245.4 
16 カチオン交換樹脂 1.2 
17 ペラトルエン 10.3 301.6 スルホン酸
18 三フッ化ホウ素 36.4 305.6 エーテル錯体















留分温度(タ凸) i威圧度分子量*J 蒸溜収率(mm Hg) /J J - (%) 
1 88~ 89 10 
2 120~185 5 
























































H→CH 2 ---GH対CH 2ベ~H十 CH 2=CH ー酔 H-(CH2-CH7"+lCH2-CH 
@ @ @ @ @ 















CHCl" CH，CL， CH，Br" CH，Iからのテロマーに
はハロゲ Lが含まれていな、い.
2. スチレンと HEMA の共テロメリ[七fxJL;で， 1極
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